





















































Adiabatic Expansion of Air Parcels
-Modeling of a Demonstration-
Yukako MINO, Yasuhiro NARIYUKI
E-mail: nariyuki@edu.u-toyama.ac.jp
Abstract
In this short note, modeling of adiabatic expansion of air parcels by using an expanding box model (EBM) is dis-
cussed. It is shown that uniformly accelerating EBMs can be good analytical models to describe the adiabatic expan-
sion in a demonstration experiment. Theoretical backgrounds of EBMs are briefly summarized in Appendix.
キーワード：断熱膨張，熱力学，流体力学，理科，膨張箱モデル
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Tid 3(γ-1) = (T+273.15) d 3(γ-1)=T0 
                 1.0104.2100.8 56   ttd ޓ2
T
t[s]
ポアソンの式の取り扱いが議論されている現状があ
り[18]，大学の教員養成課程においては特にフォロー
アップが必要な単元の一つである。
AppendixB
本研究で用いた式（1）の正確な定義は
（B1）
である。ここで，<>はアンサンブル平均を示す。
T>0においてaは凸関数[19]なので，凸関数の性質
（Jensenの不等式[12]）より，以下の不等式が成立す
る：
（B2）
つまり，本稿で議論している膨張率は（B2）右辺
で定義される膨張率の最小値に当たる。
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